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Kleiner Beitrag

,,Vernunft in Aktion": Hilaire Belloc (1870-1953)
Zurn 50. Todestag des anglo-franzosischen Schriftscellers und Apologeren
von Ulrich L. Lehner

Haretiker alle, wer immer ihr seid,
In Tarbs oder Nimes, oder ozeanweit,
Um ein gutes Wort for Euch war's mir leid.
Caritas non conturbat me.
Doch katholische Leute, die lieben den Wein,
Stehen fest in der Flut, sind frei und fein,
Wo immer ich reise, ich find' es so,
Benedicamus Domino. 1
Urwiichsiges Temperament und eine unzahmbare Lebenslust wird in diesen Zeilen ansichi
verfa.Bt von einern der groBen Meister der englischen Sprache des 20.Jahrhunderts: Hila
Belloc (1870-1953). 2 Der oft iibersehene Grandseigneur des apologetischen Zweikampfs u
des dichterischen Feldzuges, der immensen EinfluB auf die Entwicklung unzahliger Briten u
Amerikaner in Literatur und Theologie ausgeiibt hatte, starb vor 50 Jahren, am 15.Juli 195:
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Der Schuler John Henry Newmans
Viele hoch gepriesene Bi.icher verschwinden bald wieder aus dem Gesichtsfeld des Lese ...
Nur wenige halten sich und unterhalten, belehren, bewegen und erfreuen iiber einen Hinge, n
Zeitraum hinweg. Nur ein ausgewahlter Kreis wird generationeniibergreifend tradiert. l ,te
153 Werke Bellocs, mit denen man sich im englischsprachigen Raum nach wie vor ausr 1anderseczt, 4 sind ein gewichtiges Indiz fur die Aktualitat seines Opus. Die Tatsache, da.B L 5t
alle deutschen Obersetzungen vergriffen sind, ha.ngt wohl .mit der zunehmenden Befurchtu 1g

1 Die deutsche Ubersetzung dieses Gedichtes, von dem hier nur 2 Strophen zitien werden, ist zu fim1en

in Hilaire BELWC: Der Weg nach Rom. Freiburg, 1964, 11 Of.
Zwei groBe Standardbiographien sind zu erwahnen. Zurn einen die rnagistrale und uni.iberholte A:rL,~it
von Robert SPAEIGHT: Ihe Life of Hilaire Belloc. London, 1957 zum anderen die neue Biographie
von Joseph PEARCE: Old Thunder. A Life of Hilaire Belloc. London, 2002. Ebenso empfehlensv.ert
sind Pearce' biographische Studien zu Chestenon (vgl. meine Rez. von Joseph PEARCE: Wisdom ,111d
Innocence: A life of G.K. Chesterton. In: ZK1b 123 (2001), 470-473) und sein Sammelband iiber Jie
katholische Literatenbewegung des 19. und 20.Jahrhunderts in GroBbritannien (vgl. meine Rez. ,\ JD
Joseph PEARCE: Literary Converts. In: Die Tagespost Nr.108,Jg. 54 (2001], 8. September 2001, 14)
3 Die Ubersetzungen der englischen Zitate stammen von mir.
4 Das Verlagshaus TAN Publishing, Rockford. (Illinois/USA) hat mehr als zehn Werke in den lecL:en
Jahren neu aufgelegt.
2
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des hiesigen Verlagswesens zusammen., daB sich christlich inspirierte Literarur und Apologetik
schlecht verkaufen !assen. 5
Schon Bellocs Mutter war unter geistlicher Fi.ihrung von Kard.inal Manning zum Katholi
zismus konvertiert. Sie hatte abet auch eine Reihe agnostischer und skeptischer Freunde, die
sich vornehmlich in der Welt der Literatur bewegten. So machte Hilaire schon von seinen
ersten Lebensjahren an Bekanntschaft mit der Literatur. Nach dcr Zerstorung ihrer Besitzun
gen in Frankreich im Zuge des deutsch-franzosischen Krieges zag die Familie nach London.
Die folgenden Jahre lieBen den bebrabten Schwer die kulturellen Traditionen beider Staaten
kennen und schatzen lernen, wenn auch die angespannte finanzielle Lage seiner Eltern und
der friihe Tod des Vaters das Familiengli..ick beeimrachtigten. Bereits mit siebeh Jahren dichtete
der Hochbegabte seine ersten Verse. Ab 1880 gehorte er zu John Henry Newman's Schi.ilem
in Oxford, wo er seine immense Leselust 1nit Milton, Walter Scott und Jules Verne, bald aber
auch den lateinischen und griechischen Autoren zu befriedigen vemochte. Bald besaB er den
Ruf Oxfords bester Student zu sein, sein weisester Absolvent und sein wortgewaltigster Red
ner. 1887 verliefi er Oxford fur einen Srudienaufemhalt am College Stanislas in Paris, aus dem
er aufgrund des dort praktizierten R.igorismus kurzerhand ausriK 1889 gewann er im greisen
Kardinal Manning einen fahigen Mentor, der ihn als Kombination von Traditionalismus und
R.adikalismus ein Leben lang pragen sollte. Belloc machte z.ufa.llig die Bekanntschaft mit der
Amerikanerin Elodie Hogan, die er nach vielen Entbehrungen 1896 zum Traualtar fuhrte. Elo
dies anfangliche Ablehnung seines Antrages schmetterte den jungen Literaten so sehr nieder,
daB er in die franzosische Armee eintrat und anschliegend das Studium am beri..ihrnten Balliol
College/England aufnahn1. Er spezia.lisie.ne sich in Geschichre und Literatur. ,,Der immense
Magnetismus seiner Person, die Kaskade von Ideen, . . . seine feurige Rede, seine iippiger
und respektloser Humor und seine Lebe zu jeder Art sportlicher Akti.virat und Abenteuer" 6
zeichneten Belloc in den Augen E.C. Bentley's damals besonders aus. In der ,,Oxford Union"
wurde Belloc aufgrund seiner Rednergaben der ,,Balliol Demosthenes" genannt und alsbald
zum Prasidenten der Studierendenvereinigung gewahlt. Nachdem er fast alle Preise und Sti
pen.dien gewonnen hatte, bewarb er sich 1895 um ein ,,Prize Fellowship", das ihrn den Einscieg
in die akademische Historiographie sichern sollte. Doch die Jury entschied sich wohl aus anti
katholischen Vorurteilen gegen ihn. Dieser Angriff auf seinen Glauben sollte nicbt der letzte
sein. Zeitlebens verteidigte Belloc sein Bekenntnis zur katholischen Kirche; die Ablehnung in
Oxford aber hat ihn einschneidend gepragt.

Ehegliick und erste schriftstellerische Erlolge
A1s nach.Jahren der Zuri..ickgezogenheit Elodie Hogan wieder Kontakt mit dem durch Oxford
schwer gedemi.icigten Hilaire aufnahm, schrieb er: ,,Ich hatte keine Vorstellung was die vergan
genen fiinf Jahre waren, bis ich an diesen Pun.kt gekommen war. Meine Seele war gefroren und ein wenig mehr und ich hatte nichts mehr mit meinem Leben angefangen." 7 1896 - kurz
nach seiner Heirat- erzielte er den ersten groBen Erfolg mit dem humorvollen 7he Bad Child's
5

Der tiberwaltigende Erfolg der Neuauflage von Gilben Cm:sTERTON's Kerzer und Othod-0xie durch
den Eichbom \biag in den letzten Jahren markiert eine Trendwende. Der katholische Verlag Nuua

et \i>tera hat daher eine Reihe von Nachdrucken gestartet, die mic der Neuauflage von Chestertons
Autobwgraphie (2002) begann.
6 Zitien; bei]oseph PEARCE: Ou/ 17m.nder. A Life ofHilaire Belloc, London, 2002, 44.
7

Zitiert bei Pearce (s. Anm. 6), 55.
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. Book ofBeMts, 8 das in den ersten Monaten mehrere Auflagen erbrachte und ihm einen Pl.a, :
neben Lewis Carroll und Edward Lear sichene. Belloc war vom kindlichen Gerechcigkeitssir
fasziniert und verschrieb sich seiner padagogischen f--ormung in diesem wie in seinen spaterr -~
Kinderbiichern. 9 In seine friihen Jab.re datieren auch die Freundschaften mit den bedeutendt •,
Literaten Maurice Baring, Gilben Chestetton, Msgr. Robert Benson u.a.
Chestenon, der Bellocs Person viel verdankt, schrieb: ,,Was er in unseren Geist bracht
war sein romischer Appeti,t nach Realitat und nach Vemunft in Aktion, und als er durch d ·
Tiir schritt, betrat mit ihm der Geruch van Gefahr den Raum." lO Belloc's gefahrliches Ten
perament, das ihn in der Tat in eine lange Reihe literarischer und theologischer Kontroverse·
sti.irzte und seine ,, Vemunft in Aktion", die durch klarsichtige Wone so viele Leser von dt
Wahrheit des Christenrums iiberzeugte, waren in der Tat die charak.teristischen Ecksteine de
Anglo-Franzosen. Bernhard Shaw schrieb: ,,Chesterton und Belloc sind eine Verschworunr,
und zwar eine gefahrliche . : . " 11 Chestenon setzte Belloc in seinen Romanen ?he Man Wh
Was Thursday, 1he Napoleon ofNotting Hill, The Ball and The Cross, The Flying Inn und nid·
zuletzt auch in den Father Brown Stories ein unaufdringliches literarisches Denkmal. Chester
ton's Einbildungskraft. und Phantasie war sicher starker als die Belloc's, allerdings benocigi
gerade der verspielte Chesterton das ,,Salz" Belloc'schen Realismus.

Katholische Sinnenfreude
Tittetton beschrieb Belloc's Einflu6 auf Chestetton: .,Chesterton war bereits ein Beinaht
Katholik, iibervoll von katholischem Credo, aber ohne ein festes Standbein ... Und Bello
war fest gepflanzt auf einem Felsen... . Da der eine Mann bereits fixiert und der andere noel
biegsam war, war es natiirlich, da6 Belloc Chesterton's lebendiger gothischer Romanze di,.
Starke romischen Eisens gab." 12 1901 entstand Ibe Path to Rome, 13 in dem er seine zu Fu.1
untemommene Pilgerreise von Toul in Frankreich nach Rom schildette. Man verglich sein Wer_
mit Butler, Heine, Stevenson und anderen. Belloc lehnte es ab, in Hotels zu iibernachten urn
jeden Kilometer dieser europaischen Reise, die das Gefuhl fur denim Glauben einst geeinte,
Kontinent in die englische Literarurwelt zuriickbrachte, legte er zu Fu6 zuriick. Ronald Knm
der zweite gro6e und zum Katholizismus konvertierte Ballidol-Absolvent, machte zum \ti>_,
nach Rom einen privaten Index mit 300 Eintragen und bekannte dessen Einflu6 auf sein,·
eigene geistliche Formung.
Doch neben seiner ausgesprochen kiinstlerischen Ader war Belloc auch ein scharlsin
niger Beobachter und Analyst seiner Zeit. Mit tieflotender Kenntnis verwarf er die anti
christliche Propaganda, nicht ohne deren intellekruelle Inadaquatheit aufzuzeigen. Tn seinerr
auch auf deutsch erschienenen Sammelband Gesprach mit einem Engel gibt Belloc eine trei
fen.de Beschreibung und Analyse seines beliebtesten Angriffsobjektes, des Neuheidenrurm
das emeut eine Renaissance erlebt: ,,Das alte Heidentum wurde immer scharfsichtiger un- ;
hellhoriger; das neue sinkt herab zu einem Zustand, in dem die Gesellschaft sogar fur . .
die irdische Wahrheit blind und taub ist ... Das alte Heidentum hatte einen feinen .. . Sin•·
8

Deutsche Ubersetzung: Klein-Kinderbewahranstalt. Hrsg. von H.M.
Deutsche Ubersetzung: Matilda, die so schrecklich log, Zurich, 1993.
10 Pearce (s. Anm. 6), 72.
11
Pearce (s. Anm. 6), 125.
12
Pearce (s. Anm. 6), 73.
13
Deutsche Ubersetzung: Der Weg nach Rom, Freiburg, 1964.
9

ENZENSBERGER, o. 0.,

1998.
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fiir das Uhematiirliche ... Das Neuheidenmm geniegt triumphierend seine eigene Flachheit
und glaubt, das Bose wie das Gute als aberglaubische illusion der Vergangenheit i.iber Bord
geworfen zu haben.... Wenn aber einmal die Goner des Neuheidentums erscheinen werden,
so werden sie nicht blo~ falsche Gotter sein, sondern . . . bose ... Das Neuheidentum, das
sich torrichterweise die vollste Zufriedenheit und das Gliick der Menschheit verspricht, wird,
bevor es noch recht weill, was vor sich geht, einem Satanskult anheirnfallen." 14
1904 kamen sich der atheistische Dichter Wilfrid Blunt und Belloc na.her und begri.indeten
eine lebenslange Freundschaft. Blunt sollte sich auf seinem Sterbebett mit der katholischen
Kirche, der er den Ri.icken gekehn hatte, aussohnen, jahrzehntelang vorbereitet <lurch den
gelebten Glauben und die christlich gesinnte }--;reundschaft Bellocs. Im selben Jahr erschien
auch 771e Four Men, eine meisterhafte Erza.hlung, die vier Manner in Sussex auf eine meta
physische Wanderung schickt. Die kulturelle ,,Amphibie" Hilaire Belloc, die sich sowohl in
kontinenta.ler als auch in englischer Kulrur bebauptete, erlangte 1906 fur die Liberale Partei
einen Parlamentssitz. Doch aufgrund seines offenen Widerstands gegen jeden Machiavellismus,
gegen jede Ausbeutung der Arbeiter und seines vehementen Gerechtigkeitssinnes, fruscriene
ihn das ,,unsaubere Geschaft der Politik" - auch aufgrund bissiger Kritik aus den eigenen Par
teireihen. Sigismund von Radecki ist hierzu eine biindige Beschreibung Bellocs gelungen: ,,Ein
englischer Staatsmann, der sich mit dem damals unbekannten Bismarck unterhielt, fh.isterte
spater seinem anderen Nachbar zu: ,Nehmen Sie sich vor dem Mann in acht, der ist gefahrlich:
der glaubt namlich, was er sagt!' Diese innere Kraft der Affirmation, welche den Satz a gleich
so hinstellt, d~ er fast wie ,Ich bin der Ich bin' klingt, und zwar nicht <lurch aufgeregtes
Hinauflizitieren, sondern gerade <lurch die unbeirrbare Schlichtheit des Feststellung - diese
Kraft ist es, die einen Reiz von Bellocs Stil ausmacht. Gefahrlich wie das Won: dieselbe Wahr
heit, noch eben langweilig wic eine Notariatseintragung, steht pli5tzlid1 plascisch da, wirft
den Schatten von Gefahr und Abenteuer, wenn nur der Mann, der sie ausspricht, die ganze
Schwere ihrer Konsequenz mitschwingen la.Bt ... Die andere Eigentiimlichkeit seines Scils ist
<lessen vehemente Logizitat. Sie stammt aus der Debatte, der Konrroverse; sie spinnt nicht
einsiedlerisch ihr Netz, sondern weill sich jederzeit allen Einwurfen ausgesetzt, und hat darum
stets den kontrollierenden RiickschluB auf die ersten Prinzipien zuzulassen; es ist eine Logik
des polemischen Raffinements, die sehr wohl z.wischen Uberredung, Pladoyer und wirklichem
Uberzeugen zu unterscheiden weill." 15 Der bedeutende englische Politiker Robert Blatchford
meinte, sein Kollege sei ,,mehr wert als alle gekronten und kahlen Haupter des Hohen Hauses:
ein wirklich exzellenter Autor englischer Prosa." 16
Freundschaften waren im Leben Bellocs von besondercr Bedeutung. Hier gewann die eale
sia catholica domestica attraktive Gestalt. Man fand unter seinen Freunden neben Baring, Blunt,
Chesterton auch John Phillimore, Wyndham Lewis, Evelyn Waugh, Ronald Knox, Vincent
McNabb,J.B. Morton usf. Auch den Dichter Sieg&~ed Sassoon brachte er zuriick zum katho
lischen Credo. Bekanntschaften pflegte er rrut Yeats, James, Srurge, Moore, Ezra Pound etc.
Die Liste ware weiter fonzusetzen. Sie liest sich wie das Who is Who der englischen Literatur.
Bernhard Shaw nannte das Zweigespann der engen Freunde Belloc und Chesterton scherz.haft
,,Chesterbelloc". Beide arbeiteten zusammen an ihren Werken und Chesterton eroffnete <lurch
seine genialen Zeichnungen Quellen der Inspiration for Belloc's Romane und En.ahlungen.
14

15

Gespriich mit einem Engel. Wien u.a., 1954 (Deutsche Ubersetzung von 771e Selected E.ssays of Hilaire
Belloc), 184-208, hier 208.
Sigismund von RADECKI: Uber Hilaire Be/foe. In: Hilaire Bnwc: Der Weg nach Rom. Freiburg, 1964,
9-11,hier: 10.

16

Pearce (s. Arnn. 6), 138.
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Belloc's Wtldheit, sein unbremsbarer Humor, seine Liebe fiir guten Burgunder und gute Poesi1
schweillte die beiden katholischen Apologeten zusa:mmen. Im Napoleon ofNotting Hill laB•
Chesterton seinen Heiden Adam Wayne iiber seinen eigenen und Konig Auberons Fanatismm.
resiimieren. Der eine ist von Ehrfurcht getragen, der andere von Lacherlichkeit. ,,Wir sind nm
die beiden Teile eines ungebrochenen Gemiites. Gelachter und Liebe sind iiberall." 17 Diei
wirft ein interessantes Licht auch auf das literarische Zweigespann, ihre Zweiheit und Einheit .
Auch die weltzugewandte, katholische Sinnenfreude lag den beiden Salonphilosophen im
Blut. Belloc und Chesterton gaben dem Weingem:ill unter den Oxford-Studenten, wie sich
der ebenfalls beri.ihmte Autor Christopher Hollis erinnen, eine besondere Wiirde, fast mochte
man sagen ,,Weihe". Man sprach spottisch vom ,,Cathalcoholism", 18 und hatte dabei wohi
Chesterton's Verse aus dem Flying Inn und Belloc's Advzce 19 auf den Lippen. Belloc war et,
schlieBlich, der in seiner Aufsatzsammlung Places schrieb: ,,Es ist gesagt worden: ,Ein Mensch
ohne Wein ist ein Ochse.' .. . Er ist etwas viel schlimmeres als ein Ochse, wenn er den Wein
entbehn. Er ist ein Dieb, ein Morder, ein Dummkopf und eine verzweifelte Ex:istenz ... Denr
der Wein bringt den Menschen hervor, viel mehr als der Mensch den Wein." 20

Antkatholizismus und Antisemitismus
Zusammen rnit Cecil Chesterton veroffentlicht er 1910, nach seinem Abschied aus dem Par
lament, 17,e Party System, bald allein sein bedeutendes Werk - 7he Servile State, 21 das au'
George Orwell's 1984 einwirkte. Belloc und Chesterton sahen das Verschwinden der Demo
kratie vorher, den Aufstieg toralitarer Ideologien u. v.rn. Auch Belloc's Recht auf Eigentum 22
fand schon &iih den Weg in die deutsche Sprache. Mehrere Papste befragten Belloc nae~
seiner Meinung. Sein Catholic Social Refcnm versus Socialism (1922) begriindete neun Jahn
vor Quadragesimo Anno das Prinzip der Subsidiaritat. Zusammen mit Chesterton baute e,
die Lehre des Distributismus aus und propagiene die gerechten Umveneilung des Besitzes
Der Klassenkampf sei nur durch die Abschaffung der besitzlosen Klasse abzuschaffen. Ah
eines der ersten sozialphilosophischen Systeme forderte ihre Lehre ein Ende der Industrialisie
rung, die als menschenverachtend empfunden wurde. Ebenso klagten sie den Mitbesitz um'
die Gewinnbeteiligung der Arbeiter am Industrieuntemehmen ein. 1936 folgte An Essay 01 .
the Restoration of Property das erheblichen Einflu6 auf das amerikanische ,,Catholic Worke1
Movement" und ihre Griinderin Dorothy Day ausiibte. Der Distributismus ist aber in seine,
Ausgestaltung sowohl dem Sozialismus als auch dem Kapitalismus diametral entgegengestellt
Bisher ist die deutschsprachige Sozialethik- und Kirchengeschichtsforschung stillschweigen1
uber diesen bedeutenden Ansatz hinweggegangen.

17

Gilben Keith CHESTERTON: Der Held von Notting Hill. Ubersetzt von Manfred GEORG. Berlin, 198
(Phantastische Bibliothek; 156), 177.
18
Ein Begriff, der wohl von Msgr. Robert Hugh Bensons gleichnamigem Buch herriihrt.
19
Deutsche Ubersetzung: \tein, Speisen und anderes. o. 0., 1982. Unter den zahlreichen Versen Chester
tons sei zitiert: ,,Niemals sol! die Milch von Kiihen/Mir die Gurgel mehr verbriihen/Pon und Shew
li:ischt den Durst/Alles andre ist mir Wurst." (Gilben Keith CHESTERTON: Das fliegende Wirtsha1-1,
Miinchen, 1948, 123) Belloc's Gedicht Heroic Poem in Praise of Wine zahlt zu den bedeutendstrn
englischen Gedichten des 20.Jahrhunderts.
20
Hilaire BELLOc: Places. New York, 1941, 235.
21
Deutsche Ubersetzung: Der Sklavenstaat. Stuttgart, o.J.
22
D eutsche Ubersetzung: Die Wiederherstellung des Privateigemums. Olten, 1948; 2. Aufl., ebd. 1956.
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Ab 1906 finden sich immer mehr historisch-apologetische Abhandlungen im Schriftenver
zeichnis Bellocs. Uber dreii~ig historische Bucher sind seinem immensen Fleill zu verdanken.
Er arbeitete mit Nachdruck gegen die einseitige und antikatholische D arstellung der protestan
tischen oder profanen Geschichtsschreibung. ,,Der schlimmste lrrtum in der Geschichtsschrei
bung, unendlich schlimmer als mecbanische Ungeniigendheit, und schlimmer als ein Fehlen
jeglichen Gefuhls fiir Proportion, ist der lrrtum, nicht zu wissen, was die spirituelle Haltung
der Person bedeutete, iiber die man schreibt. Gibbon und Voltaire sind deshalb ... schlechte
Historiographen. Wenn. man etwa die friihkirchliche, ergreifende Geschichte der trinitari
schen Dispute durchschreitet, von denen sich unsere Zivilisation erhob, un.d sie keinen Blickes
wiirdigt, ist das keine Geschichtsschreibung. Wenn man die Geschichte des· 16.Jahrhundens
in England schreibt, und Protesranten wie Katholiken zu Karikaturen macht, heillt das, den
Anspruch auf Geschicbtswissenschaft zu verfehlen." 23 Damit bane der weitblickende Belloc
vieles erkannt, was erst in den letzten Jahr.z.ehnten des 20.Jahrhundeits unter dem Gesichts
punkt der Mentalita.tsgeschichte erarbeitet worden ist. Urspriinglich hane er darauf gehofft,
Msgr. Robert Benson, der in seinen einfallsreichen und detailgetreuen historischen Roma
nen das Zeitalter der Glaubenskampfe dichterisch verlebendigte, werde auch eine hisrorische
Abhandlung zu diesem Thema verlassen. 24 Der friihe Tod des Literaten-Priesters 1914 war
fiir Belloc der Aufruf, die Sache in die eigene Hand zu nehmen. Auch wenn er nicht immer
,,volle" historische Gerechtigkeit walten liillt, so sind doch seine Werke How the Reforma
tion happended, Characters of the Refomiation, The Crusade 25 und v.a. seine mehrbandige
Geschichte Engl.ands beredtes Zeugnis fiir das harte Bemiihen des Autors um Objektivitat.
Belloc war unter den ersten, der erkannte, wie sehr personliche Einstellungen und Praferenzen
das Geschichtsbild verfalschen konnen. Seine eloquenten Abhandlungen, die er um eine Reihe
bedeutender Biographien etwa von Charles .II., Cromwell, 26 Napoleon u.a. erganzte, sind
auch heute noch aufgrund ihrer tiefen Einsichten lesenswert. 27 Der Tod seiner Gattin 1914
war ein schwerer Schlag, von dem er sich nie erholte. Die Beschafcigung mit seiner literarischen
Arb eit brachte ihm die rechte Abwechslung.
Ein unseliges Kapitel ist Belloc's 1922 erschienenes Werk TheJews, 28 das Theodor Haecker
ins Deutsche iibersetzte und kommentierte. Auch die Mitarbeit an der Zeitschrift The New
Witness hane Belloc den Ruf eines Antisemiten eingebrachc, da die Redakteure, unter ihnen
auch Cecil Chesterton - der Bruder des beriihmten Schriftstellers, mehrere gehassige Artikel
gegen Juden veroffentlicht batten. Auf den Seiten Bellocs und Gilbert Chestertons sind sicher
Vorurteile gegeniiber Juden auszumachen, ein programmatischer Judenha£ ist allerdings nicht
festzustellen. Das Buch, das die jiidische Religion keineswegs angriff und !eider kaum gelesen
wurde, ist sogar einem ji.idischen Freund Belloc's gewidmet und veruneilt den Antisemitis
mus. Pearce' 2002 erschienene Biographic hehandelt das 111ema fair. Der Autor stellt den
konzilianten Aussagen Bellocs, die cine Katastrophe vorhersagen, fulls d.as ,,Problem derjuden"
nicht bald gelost werde, einen Artikel des spateren britischen Premierministers Sir Wmston
Churchill gegeniiber, der heute den Straftatbesta.nd der Volksverhetzung erfullen wiirde. Che-

23
24
25

26
27

28

Hilaire BELLOC: A Conversation with an Angel and Other &says. London, 192 8, 166-167.
Deursche Ubersetzungen von Robert Hugh BENSON: Trotz Folter und Strick; Des Konigs \terk; Die
Tragiidie der Konigin; Mit we/chem Recht. (Einsiedeln, 1905-1910)
Die detailgetreuen Analysen der Militarstrategie der Kreuzziige sind iiberaus beachtenswert.
Deutsche Ubersetzung: Oliver Cromwell. Ein Mann seiner Zeit. Ei.nsiedeln, 1936.
Vgl. Wilhehn W OLWER: Hilaire Bellocs Eintreten fur den Katholizisrnus. Bonn, 193 8 (Diss., Rheinische
Friedrich-Wtlhelms-Universitiit).
Deursche Ubersetzung: Die]uden. Miinchen und Regensburg, 1927.
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sterton, der in vielen Kolumnen fur die Juden in Deutschland unter Hitler Partei ergriff, v. r
iiber die Beschuldigungen auBer sich: ,,Ich bin bereit zu glauben, daB Bel1oc und ich bei ci, ·
Verteidigung des letztenJuden in Europa unser Leben !assen werden."
Im selben Jahr erschien auch Belloc's Satire Ihe Merry of Allah. 29 Im Islam, dem er I t
mehreren seiner Bucher breite Darstellung einraumt, sieht Belloc eine Gefahr fur das chri! · liche Abendland. Seinen ,,Monismus" deutet er als millverstandene Lehre der Trinitat ui 1
daher als ,,Haresie". In diesem frechen, auBerordentlich abwechslungsreichen und ironischc .
Roman zeigt Belloc den Gegensatz zwischen christlichen und islamischen Werten. Wahrer
der Muslime seiner Meinung nach auch betriigerisches Handeln mit der gottlichen Vors,
hung legitimiert, wi.irde es der christlichen Wahrhaftigkeit widersprechen. Eine Analyse dies,
sicherlich tendenziosen, aber gut geschriebenen Werkes ist bisher nicht unternommen wordei
Wenn auch die 1920erJahre dem Witwer wieder Lebenswillen zufuhrten, kam der produl
tive Autor dennoch nicht zur Rube. Die Konversion des Schriftstellers Evelyn Waugh, der a ;
Aushangeschild der Ultra-Modeme angesehen worden war, brachte zwar Freude, kurz darat !
aber ereignete sich eine kraftzehrende Auseinandersetzung apologetischer An: Belloc stieg ;. ,
den Ring mit dem Autor der Zeitmaschine, H.G. Wells, der ihn nicht nur personlich ang,
griffen hatte, sondem der in seinem Buch Oudine of History massiv gegen das Christentm
Position ergriff und einem blinden Fortschrittsglauben huldigte. In seinem 1926 erschienene,
Buch A Companion to Mr Welt's, Outline ofHistory' schrieb Belloc iiber seinen Gegner: ,,Er h,
die befremdliche Vennessenheit eines Mannes, der nur die alten, konventionellen Lehrbiich,
seiner Schulzeit kennt und sie fur Wissenschaft gemeinhin halt.'' 30 Wells ancwortete mit ein,
Gegenschrift, die nariirlich wiederum von Belloc erwiden wurde. Die ganze Affare kam eine1
zugute: Dem neu gegriindeten katholischen Verlagshaus Sheed & Ward!
1928 folgte sein Roman Belinda, eines der wen.igen Biicher, das Belloc wirklich geliebt ha
und das von den Kritiken begeisternd aufgenommen wurde. Es folgte Survivals and Ne<i ·
Arrivals - sein vielleicht bedeutendstes apologetisches Werk. Darin stellte er fest, daB d. ·
verschiedenen Weltanschauungen, die in der Gegenwan um die Vorherrschaft huhlen, em ·
weder ,,Uberbleibsel" (Survivals) der Vergangenheit sind, etwa der Gnoscizismus, oder abf ·
,,Neuankommlinge" (New Arrivals), etwa der Wissenschaftsglaube. Er geht ihren Wurzel.
historisch nach, zeigt ihre Inkonsequenzen und damit, daB die Wahrheit des christlichen Glau
bens von diesen Lehren nicht beruhrt wird. Allerdings hatte Belloc in seinen apologetische
Schriften nie die Eleganz Chestertons, der so unbemerkt die Onhodoxie einfuhrte, daB de·
Leser subti1 ,,iiberrumpelt" wurde. Belloc war der ,,Panzer", der auf alles schoB, was seine:,
Glauben anzugreifen wagte. ,,Mit seinem messerscharfen Verstande steht Belloc in der N ah
des Skeptikers, wie er ja auch den skeptischen Menschen als jenen bezeichnet, der am eheste:
den Weg zum Glauben finden kann. Belloc kannte alle Einwande, er hatte sie in sich verarbeire:
er war mit ihnen fertiggeworden. Wer solcherart zum Glauben kommt, steht verstandesmilli: .
fester da als jeder andere, und das gibt ihm die Kraft des Oberzeugens und die Kraft dt' r
Weltoffenheit - damit wurde er der groiste Apologet unserer Zeit." 31
1930/1932 verschlechterte sich Bellocs Gesundheit zunehrnend, der Tod Chestertons 193t
traf ihn tief. Doch immer noch publiziene er mehrere Bucher jahrlich - Apologetik, Historic
Verse, Romane - gab Vorlesungen an alien beriihmten Universitaten der Welt, bis er 193'.1
mit. seinem Buch iiber Charles II. die Feder fur groBe Werke aus der Hand legte. Die Kratt
schwand dahin und langsamer Verfall bahnte sich an, der bis zu seinem Tod 1953 andauerte.
29
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Die Todesfalle in seiner unmittelbaren Umgebung machten den ,,Panzer" der Apologecik
zu einem gebrechlichen und einsamen Mann, der schrieb: ,,Alter ist ein Durcheinander von
Enttauschung, Verzweiflung, Zweifel, Versaumnis, Schlaffheit, Schuld w1d verdammenswerter
Unfahigkeit." 32 Bis zu seinem Tod 1953 sah man Belloc caglich in seiner Hauskapelle. Sein
selbstverf.illter Grabspruch zeigt den tiefen Glauben des Mannes.

I challenged and kept the Faith,
1he bleeding path alone I trod;
It darkens. Stand about my wraith,
And harbour me almighty God.
Hier bricht die alee Wahrheit ans Licht, daB fur einen solchen Christen der Tod nichts Endgiilti
ges an sich hat.

32

Zitien bei Pearce (s. Arun. 6), 265.

